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Abstract
Vヽe authors studied On the behaviOr of diazoamino compoundsin acid inedium.
?Ve used amines laveled by heavy nitrogen and diazoanino compOunds in nat‐
ural comPositiOn and examined by mass sPeCtroscopic method ttlhether heavy
nitrogen enters into aminoazO cOmpounds formed by rearrangement FeaCtion or
not.
As a result of this experiment, we could conclude that raPid equilibration on
dissociatiOn―recombination oF an amine and a diazonium salt exists as the behav―
ior Of diazoamino cOmpouuds before rearrangement.





Friswellぉょ び Green2)の説 と,BerezOVski3)の分 子
内説とに大きくわけられる。
Friswell等2)は下に示すように,DABは駿の作用









































































































































































M∞n tthe l  l  l 0.578  1
「爛騨
*■理化学研究所より供給されたもので,15Nについて3.1ァトム%の硝酸を使用した。
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Table Ⅳ Analytical valuc of rearrangement products






























































ExP, 1  1
*1質量分析計はドイツのアトラス社製GH4型を使用した。
鳥 取 大 学 工 学 部 研 究 報 告 第2巻 第2号
Table v Analytical value by mass spectrometric method





















































































































(c) Rearrangement of diazoaminobenzene by salicylic add
Chart
No.
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